



An Experimental Study of the Relationship Between Odor-cued 




　The present study examined the relationship between odor-cued involuntary 
autobiographical memory and individual differences in olfactory imagery ability. In the 
experiment conducted, 34 participants completed the Vividness Odor Imagery 
Questionnaire （VOIQ）. After completing a semantic-differential （SD） task for odors, 
the participants were asked about occurrences of involuntary recollections during the 
SD task and rated their vividness, emotional arousal, emotional valence （positive-
negative）, and the importance and frequency of the memory. The results showed that 
the odor-cued involuntary autobiographical memories were emotional, positive, 
important, and vivid. In addition, participants with low VOIQ scores recalled more 
emotional, more important, and more frequent memories than did those with high VOIQ 
scores. These findings suggest that olfactory imagery ability plays a significant role in 
odor-cued involuntary autobiographical memory.














行 わ れ， 注 目 を 集 め て い る（ レ ビ ュ ー と し て，Chu & Downes, 2000; Larsson & 




かつ鮮明であり，情動性の高いことなどが報告されている（e.g., Chu ＆ Downes, 2002; 









































イメージ鮮明度質問紙（Vividness of Odor Imagery Questionnaire，以下VOIQ, Gilbert, 
Crouch & Kemp, 1998）が開発され，その日本語版がすでに作成されている（山本・須佐
見・猪股, 2013）。そして，VOIQで測定された嗅覚イメージ能力が高いほど，意図的に想
起された自伝的記憶の詳細さを測定する尺度得点が高くなることが報告されている
（Willander & Larsson, 2008; 山本, 2013c）。自伝的記憶は特に個人差の影響を受けやすい

























































































項目 全体 高群（n＝11） 低群（n＝12） t（df＝21）
無意図的想起の生起 2.34（0.92） 2.27（0.93） 2.42（1.02） 0.35
記憶感情喚起度 3.20（0.94） 2.73（0.75） 3.67（1.01） 2.52＊
記憶快不快度 3.60（0.93） 3.41（0.86） 3.79（1.08） 0.93
想起頻度 2.12（1.02） 1.68（0.68） 2.42（1.26） 1.71†
重要度 2.06（1.19） 1.59（0.70） 2.46（1.54） 1.71†
鮮明度 3.78（1.13） 3.73（1.29） 3.83（1.13） 0.21
VOIQ合計 42.44（10.59） 52.55（7.38） 33.25（3.30） 8.21＊＊
※†p＜.10, ＊p＜.05, ＊＊p＜.001, （　）内はSD
Table １　匂い特性の正命名率および評定平均値とSD
正命名率 匂い強度 匂い感情喚起度 匂い快不快度
全体 0.69 4.06（0.87） 2.75（1.20） 3.32（1.08）
ピーナッツ 0.71 3.85（0.94） 2.65（1.23） 3.09（1.04）
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